







The Confusion of {110} Fracture Surface of KCI Single Crystal 
Tetsuro NAKATAO， Tsutomu MYODO 
(Received Apr. 5，1975) 
When the plate of KCl single crystal were cut in the <110> direction with 
a knife， the {100} platelet surfaces appear on the fracture surface. In the 
present paper we discuss the origin of the shape of the fracture surface as 
follows: (1) The {100} c1eaved platelet surfaces appear frequently for the small 
impact force and less for the large one. (2) The present observation is explained 
by assuming that the fracture propagates through many defects with respective 
fracture stresses. Considering that the planer defects lie on the {100} plane， 
we have c1assified the fracture surface into three regions of {100} platelet one， 
smooth {110} and confused {110}. (3) From the above discussions it is suggested 
that the kind and the number of defects related to the fracture vary according 































































( i ) へき開片の大きさは，冷却速度に依存するこ



















Fig.1 110・cuttingof a KCl single crystal: 
(a) experiment， (b) fracture surface 





























たときの YY'の変化について 2組の例を Fig.2(a)， 
(b)に示した。ここで Fig.1(c)， Fig.2 (a)は試料群















































と， M点近くの点 PCr， o)での圧縮応力 dのy成分
l1yは近似的に次式で与えられる 18)。


















I1max=σ(1+2/ -ι)ご 211/_C_，c~p' …-但)、 p ノ p
となるo Lたがって i番目クラックが発展する破壊応
力 l1io (もちろん l1iO>向dである〉は次式で与えら
れる O
。=す/ff， d;?pi -・・・・ (3)
[A-4 J 集中力Fによってすべての欠陥に応力 d
が作用するとし，そのときは破壊強度σMが1(σくσ。)








[A-5J FをOから徐々に増してゆくと [A-4J 
で破壊された諸欠陥の中で、最初に
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Fig， 3 (d)において t=0 のとき， M点からき裂が始
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Fig，4 Shapes of fracture surface in a plate 









Fig.5 Examples of macroscopic defects: 
(a) crevices， (b) cave series and (c) 

































今回は欠陥が σp，11> σ2， 13の4種となったが，
前節と同様に考えて集中力 Fp， れ による破壊面の
例を Fig.4(c1)， (C2)に示し，これより次のことが
わかる O






















Fig.6 I11ustration of practical fracture 






























を区分する。すなわち， φ=00"-'100のとき M 型に対
応させ，同様に100"-'350では σ型，350"-'450ではp型











Table 1 Classification of the confusion of fracture surface based upon the 




Large Smooth cleaved surface I Smooth fracture surface (pp type) (σσtype) 
Small Cleaved surface with step I Confused fracture surface lines (p type) (c1 type) 
しんおよび IJ'が曽たしている O すなわち，応力ろ増
大によって破壊の状況が全体的にp型から σ型へ急激
に変化することを示してきわめて興味があるO
























Variation of parameters according to the different h's Table 2 
B A Sample 
0.91 0.89 0.87 0.85 0.84 0.65 0.71 0.68 d (mm) 
L (mm) 4.7 4.8 4.7 4.3 4.7 3.5 3.7 5.4 
30 20 14 10 8 15 6.5 5 h (mm) 
14 24 21 35 。13 12 63 (%) lp 
7 34 O 23 11 32 44 15 (%) fσ 
79 42 79 42 89 55 44 22 1 aσ(%) 
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